Cystic renal cell carcinoma diagnosed as a simple cyst preoperatively with incidental renal tumor: a case report by 高尾, 徹也 et al.
Title偶発腎癌に合併する単純性腎嚢胞と術前診断された嚢胞壁に腎細胞癌が認められた1例
Author(s)高尾, 徹也; 後藤, 隆康; 高田, 晋吾; 菅尾, 英木











高尾 徹也,後 藤 隆康*,高田 晋吾,菅 尾 英木
CYSTIC RENAL CELL CARCINOMA DIAGNOSED AS A SIMPLE 
      CYST PREOPERATIVELY WITH INCIDENTAL 
          RENAL  TUMOR  : A CASE REPORT 
  Tetsuya TAKAO, Takayasu GOTOH, Shingo TAKADA and Hideki SUGAO 
          From the Department of Urology, Minoh City Hospital
   A 54-year-old man visited our hospital with right incidentally-found renal tumor detected by 
ultrasonography. Computed tomography, magnetic resonance imaging and angiography showed a 
small tumor, 1.5 cm in size, at the upper portion and a simple cyst, 4 cm in size, at the lower pole of the 
right kidney. We enucleated the small tumor and aspirated the cyst with outer part resection of the 
cyst wall. Pathological findings of the tumor showed renal cell carcinoma, alveolar type, common 
type, clear cell subtype, G1, pT1, INF-a. Microscopic appearance of the excised cyst wall also 
revealed sheets of renal cell carcinoma inside the wall. Therefore, two weeks after the first operation, 
we performed right radical nephrectomy. The resected specimen had severe inflammation without 
any evidence of residual tumor. Eight months after the nephrectomy, no recurrence has occurred. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 45: 339-342,1999) 












を指摘 され当科受診 し,精 査加療 目的に1998年1月19
日入院 となった,
現症:身 長173cm,体 重70kg.胸 腹 部 に理学 的
異常所見 を認 めず
検 査成績:血 算 血 液生化学検査 に異常 を認 めず
IAPは351U/mlと正 常 範囲 で あった.検 尿 で異常
を認 めず.尿 細胞診 はclassIであ った.
画 像検査 所 見:腹 部CT(Fig.1)では右 腎 上極 に
径1.5cmの 内部 に不均一 な造影 効果 を示す腫瘍 を認
めた.ま た下極 に径4cmの 隔壁 や壁 の肥厚 を認 めな
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い内部densityが均 一な腎嚢胞 を認 めた.CT値 か ら
も単 純性 腎嚢 胞 と考 え られ た.MRI冠 状断像(Fig。
2)では右腎 上極の径1.5cmの 腫瘍 は,Tl強 調画像
でlowintensity,T2強調画像 でや やhighintensity
であ り,造 影では内部が不均 一であ り,腎 細胞癌が疑
われた.下 極 の嚢 胞は壁 の肥厚 や隔壁 な どは認 めず や
は り単純性 嚢胞 と診断 された.右 腎動脈造影(Fig,3)
で は右腎上極 に径1.5cmのhypervascularな腫瘍 を
認めた.
以上 よ り右 腎上極 の 腎腫瘍 に対 し,1998年1月23
日,全 身麻酔 下に腫瘍核 出術 を施行 した.腎 腫瘍 の術
中迅 速 病 理 診 断 はrenalcellcarcinoma,G1--2で
あ った.ま た下極 に存在 する嚢胞 に対 しては内容 液を
穿刺 吸引 した後,嚢 胞壁切 除術 を施行 した.内 容 液は
やや血性 であ ったが,手 術操作 に よるもの と考 え,迅
速病 理診 断は施行 しなか った.ま た肉眼的には嚢胞壁
の内面には明 らかな腫瘍病 変は認めなか った.
病 理組 織学 的所 見:腫 瘍 のH.E.染 色(Fig.4)は
RCC,alveolartype,commontype,clearcellsub-
type,Gl,pTl,INFαで あ った.嚢 胞 壁のH.E.染
色(Fig.5)では,嚢 胞壁 の内側 は,clearcellが数層
の シー ト状 に配列 して お りRCC,clearcellsubtype
と診 断 された.
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し石灰化 を伴 うもの,感染を伴うもの,CT値 の高い
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